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Community, Individual, and Produsage :
The Short History of The Fan Studies in English-speaking Countries
IKEDA Taishin
Abstract : Studies of Japanese cultural sociology recently have had an increasing focus on fan behaviors or
fan culture. Cultural critics and scholars of Japanese popular culture have been interested in“otaku”or
“yaoi”people for a long time. Thus there seems to currently be an apparent trend toward fan studies in the
field of Japanese sociology. Fan studies in English-speaking countries prossess a long history as well. They
have made many contributions utilizing different approaches. Therefore I think it’s the time to compare Japa-
nese contributions with English language studies.
In this paper, I summarize three generations of fan studies over the past two decades and introduce three
perspectives which fan scholars in English-speaking countries have made.
The first generation of fan scholarship was interested in“collective actions by fans”. Moreover, I divide
this generation’s studies into two types, those on“interpretive communities”and those on“reflections of class
structure”. The former valued unique interpretations of texts shared by certain fan communities as tactics
taken by the weak. The latter highlighted the replication of economic hierarchies within fan consumption pat-
terns. Both types of studies focused on collective characteristics.
The second generation focused on“ the fan as individual”. This generation used psychoanalytic or
psychoanalytic-inspired research. It explored motive, pleasure, and emotion in fans.
I would like to call the third generation the age of“Produsage”. The emergence of Web 2.0 services
blurred the distinction between producer and user. For example, Wikipedia users are just same people as pro-
ducers. Axel Bruns calls this type of production“Produsage”. I think that there is great probability of recon-
structing relationships of“production-consumption”or“original text-fan text”in this perspective“Produ-
sage”.
In the last section of this article, I will address an important problem that is not yet solved in the field of
fan studies: Specifically, the motivation for analyzing the“fans”as belonging to its own realm. Fan scholars
have conceptualized various types of“fans”so far, as readers, as audiences, as deviants, as consumers, as
“Produsers”etc. Certainly the“fans”is relevant to all these activities, but we can’t reduce the“fans”to a sin-

































ハリントンの 3人による整理（Gray, Sandvoss and Har-
rington 2007，以下「グレイら」と表記）と，クリス
ティーナ・ブッセとジョナサン・グレイの 2人による





































































トの密猟者 Textual Poachers』（Jenkins 2002）へと至




























































































モチーフとした研究もある（Gray, Sandvoss and Har-



















































（Gray, Sandvoss and Harrington 2007 : 3−4）。「解釈共
同体」に拘泥すると，そうした最も基本的なファン活
動を除外してしまうことになる。緊密に組織化された




と合致しないことになる（Gray, Sandvoss and Harring-
























ャーは「二次的移行対象 secondary transitional object」
















する（Sandvoss 2005 : 6）。サンドヴォスは，ファン
ダムを次のように定義する。「所与のポピュラーな物
語やテキストに関する，感情的に関わる規則的な消費




ship between fan and fan object」を主張する（Sandvoss
2005 : 126）
サンドヴォスによれば，自己投影の感覚は，3つの

















ある（Sandvoss 2005 : 108）。
3 「プロデュセイジ」の時代
～2000年代後半の動向





































tion」とを組み合わせた言葉である（Ritzer, Dean & Jur-





・トフラーである（Toffler 1980 ; Ritzer, Dean & Jur-
genson 2012 : 380）。ブランスがトフラーに言及して
いるところをみると，プロデューザーもプロシューマ
－から着想を得た言葉とも言えるだろう（Bruns











の例として，wiki や blogs, Twitter を挙げており
（Ritzer, Dean & Jurgenson 2012 : 383, 385−386），また
ブランスの「プロデューザー」にも言及しているとこ







徴を以下の 4 点にまとめている（Bruns & Schmidt
2012 : 4−5 ; Bruns 2008 : 23−30 ; 2006 : 3）。
すなわち，①「開かれた参加，共同的な評価 Open
participation, communal evaluation」，②「流動的な多頭
的構造，一時的なメリトクラシー Fluid herarchy, ad
hoc meritocracy」，③「完成されることのない人工物，
持続する過程 Unfinished artefacts, continuing process」，







































































「文化の民主化 a democratization of culture」と呼んで












たという（Handley 2012 : 98）。
ハンドレイは，ジュリア・クリステヴァの「間テキ
スト性」の考え方をオリジナル・テキストとファン・










らである（Handley 2012 : 100）。ジェンキンスは，間
テキスト性の「対立的モデル」にとらわれているので
ある（Coker 2012 : 84）。
そこでハンドレイは，新しい言葉を提案する。「奪
用 Appropriation」ではなく，「応答 rejoinders」を（Han-




































































































































































































































































































































以下のとおりである（Gray, Sandvoss, & Harrington
2007 : 3）。
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Camile Bacon-Smith, 1992, Enterprising Women : Televi-
sion Fandom and the Creation of Popular Myth, Philadel-
phia : University of Pennsylvania Press.
Constance Penley, 1997, NASA/TREK : Popular Science
and Sex in America, London : Verso.
Roberta Pearson, 1997,“ It’s Always 1985 : Sherlock
Holms in Cyberspace”, in : D. Campbell et al.（ eds.）,
Trash Aesthetics : Popular Culture and its Audience, Lon-
don : Pluto ;“Shakespeare’s Country : the National Poet,
English Identity, and the Silent Cinema”, in A. Higson
（ed.）, Young and Innocent? The Cinema in Britain, 1896−
1930, Exeter, UK : University of Exeter Press.
John Tulloch & Henry Jenkins, Science fiction audiences :


















ともいえるだろう（Hills 2002 : 102）。なお，メディア
ファンダム研究における「スラッシュ」への偏重につ
いては，カレン・ヘレクセンとクリスティーナ・ブッ
























































& Harrington 2007 : 8）。
Anthony Elliott, 1999, The Mourning of John Lennon,
Berkeley : University of California Press.
C. Lee Harrington & Denise D. Bielby, 1995, Soap
Fans : Pursuing Pleasure and Making Meaning in Every-
day Life, Philadelphia : Temple University Press.
Jackie Stacy, 1994, Staging : Hollywood Cinema and Fe-
male Spectatorship, New York : Routledge.
また，この時期は，個人に注目がいくのみならず，
ファンへの関心は広がり，ファン研究は多様化する
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